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In order to stud¥' relations between the recanalization of thrombus and fibrino-
lysis, Try1〕sin,Trypsin and Heparin, ＼アarfarinSodium, Dextran Sulfate, Strepto・
kinase and Plasmin wc1・cinjected into the rabbit which had been formed the 
intravascular blood clots in femoral arteries. 
The heated Fibrinplate method w剖 employedin examining the process of 
Fibrinolysis. Recanalization occurred in a half・ofthe cases in which Trypsin, 
Tr~·psin and Heparin, Plasmin were used. In these cases, strong change i 
Fibrinol¥si日 wa日 discernibleand a plasmic tendcncγwa日 01Jse1・ved.
It was assumed that Heparin ¥'m・kcd as deterrent to Fibrinolysis. Dextran 
Sulfate turned plasmic to a slight extent. ＼アarfarin Sodium, on the other hand, 
remained unchanged. Streptokinase plasmin turned plasmic. 
In cases in which intravascular blood clot was recanalizcd, it ¥ms hard to 
concein the changing of Fibrinolysis in a certain t仁川kney. Hmvc¥・er, it wa日con-
ceivable that Fibrinol~ sis was vitally related to recanalization. 
In the theram・ of thrombosis to be conducted in the future, it is considered 












































































































滴下しp 析出した Fibrinは37cに30分間放置し3 更
に析出しない事を確ためたi{,H点，脱水y 乾燥して




0.5 %、＇）； , ・i1ちを滴下し硝子電磁を用い正確に pH5.2と
し， ；；~いで3000回転10分間遠心沈澱してrnた沈 ：＇，＇［ を使







































min, Plasminog℃n. Inhibitor への影響は第l表の如
く軽微なものと以上れる．
I Trypsin使用群
Trypsin（持田） 1回3000単位 （prokg 1500単位）連























iflj （／＼）後 (B)I 
Inhibitor Plasminogen 
13 1~ .. 斗~~－山［竺 （~~： B1A 前（吋 ！後（B'1 B.1 
1.00 i 90 I 81 I 0.9 i 288 i 276 0.96 
0.97 I 156 I 142 I 0.91 i 368 I 399 1.08 
1.09 i印 I144 I 1.09 I 210 I 232 I 1.10 
205 
静注をifl, '1 5例中 l例にI古l径の融解をみた.Plasmin 
は4例に増加を来しp Inhibitorは3例に地加をみた．
Plasminogenは3例に増加を示している．（第 5表）
V Warfarin Sodium f吏用君羊






























































































































































前同 ｜後 倒 ！13/A 
840 960 I 1.44 
572 I 810 I i.41 
303 ! 500 ! 1.65 
441 624 I 1.41 
960 ・ 840 I 0.88 
360 I 303 I 0.84 
Plasm in I Inhibitor 
前川！後侶.） I B'A I前例i後m.i B:A 
128 I 0.59 , 100 121 
15 I 1.16 i 100 i 121 
240 I 0.94 I 121 I 110 
144 I 0.82 100 1 121 
110 I 0.91 I 360 ' 460 


































































3.02 I 231 I 300 
3.21 I 225 I 256 
4.00 I 156 ! 156 
1.23 I 110 ~ 81 
2.04 I 121 1 80 
1.50 I 110 I 80 












































を精製した19)20）.本実験では2例に Plasminpro kg 
7.5 Loomis単位＇ 2例にPlasminpro kg 15 Loomis 
単位を速続5日間使用した．他の5例は毎日 Plasmin 









1例に増加を来したのみである.Plasmin~pro kg 30 
x；。 血栓 ???
Plasm in 










42 I 9~ 
I ］ ~2 i 272 
凶 bi伽／ Plasminogen 
R 'A 竺円 ｜竺~1~と也竺J竺竺止f土
2.14 i 203 I 188.5 ! 0.93 I 271 I 300 I 1.10 
2.06 i 200 I 168 I 0.84 I 342 I 600 I 1.75 
第 6~ ¥¥'arfarin Sodium pro kg 7.5mg 使用
Plasmin Inhibitor Plasminogen 
＼り 血 住
前 川 後回 IH/A 前（勺 ｜後間 B/A i前例 l後回 f B/A 
』一 一
＋ 99 110 i 1.11 42 0.58 221 210 0.99 
2 221 160 0.72 0.82 225 i 225 1.0 
3 ＋ 100 100 1.00 64 64 1.00 204 240 1.16 
4 十 90 90 1.00 110 115.5 195 169 0.86 
5 ＋ 110 110 1.00 72 72 1.00 210 225 1.07 
































































































































1 ＋ 75 80 
2 ＋ 89 100 1.12 
3 99 132 1.33 




































前倒［後（B)I B/A 前例後（同 lB/A 
63 1.00 150 1.00 
72 56 0.77 225 220 1.02 
45 54 1.20 238 238 1.00 
110 120 1.00 195 240 1.28 
第9表人－Plasmin pro kg 30単位使用
Plasmin 
代仏 ｜血栓｜前一（一刈一！一後一倒←「I B/A ' 日 数
64 134 2.1 1日
2 80 240 3.3 2 /
3 ＋ 96 210 2.2 3 /
4 72 125 1.7 4 /
5 64 108 1.7 5 /
にHeparin-antiprothrombinを形成して Prothrom-
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